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Abstract
1. of course, fabrics treated with antiflaming agents show less inflammabili-
ty than untreated ones, but in the case of cotton, bemberg and rayon, the a-
gents must have the adhension rates of 10% and 12-15% respectively, in order
to stand the test. Cotton will stand the test when treated with Non-Nen R-1
C3or of Fire proofP C3.
2. The results of antiflaming test with matches are similar to those of the
test with a micro-burner, so the use of matches is recommendable, because
the test is done with less fabrics and with simple equipments.
3. Bemberg treated with other agents than Non-Nen R-1 is more easily soiled
than untreated fabrics.
4. Fabrics treated with Non-Nen R-1 C3. showed the best detergency.
5. When treated with antiflaming agents, fabrics become stiff. Non-Nen R-1
makes then most stiff, while Fire proof P acts not so strongly.
6. As for the light resistance, whiteness of the treated fabrics decreases with
the lapse of irradiation time, but this phennomenon is very remarkable in the
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第10表 耐　 光　 性
試布の反射率（％）
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による皮膚障害5）等についても考慮しなければならないが，これらについては今後の課題とし
たい。
4　総　　括
　モメン，ベンベルグ，レーヨンに無機塩，Non－Nen　R－1，Fier　proof　pを用いて防炎加工
をおこない，防炎性，汚染性，洗浄性，剛軟度，耐光性を検討した結果，次の点が明らかにな
った。
　1．防炎加工布は，無処理布より炭化面積は小さく燃焼しにくくなっているが，判定基準に
合格するには防炎剤の附着率が，モメンでは10％以上，ベンベルグ，レーヨンでは12～15％以
上必要である。各試布に好適の防炎剤はモメンにはNon－Nen　R－1，ベンベルグにはFier　proof
P，レーヨンには無機塩である。
　2．マッチ試験法の結果はミクロバーナ法の結果とよく一致していることから，設備も簡単
で試料も僅かで，実験可能なマッチ試験法をすすめたい。
　5．無処理布より処理布は汚染性が大で洗浄性は低い。　ただNON・Nen　R4，C3処理のモ
メン，ベンベルグは極めて高い洗浄性を示す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ4．剛軟度は防炎剤の種類により異なり，無機塩， NON・Nen：R－1処理布は剛く，　Fire
Proof　P処理布は柔軟である。
　5。耐光性は処理布，無処理布とも照射時間の経過に伴い白度は低下するが，無機塩処理布
はその傾向が特に強い。
　終りに防炎剤の御寄贈をいただいた丸菱油化工業KK，モーリン化学KKに感謝する。
文 献
1）小林暢生　繊維と工業　2．10．687（1969）
2）福田耕一　繊維と工業　1　5　257（1968）
5）E・L　Browne　Forest　Products　Laboratory・Report　No2516（1958）　秋田一雄訳，防火処理
　の理論，災害科学研究会　（1960）
4）上原陽一　繊消科誌　11．　5　25（1965）
5）根本，浜村，小川，繊消科誌　15　6　28（19ワ2）
